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Abstract 
The particle size distribution (Iength and width) of the crystals of di-hydrated calcium sulphate 
which were deposited at 500C from the super saturated soltion containing certain amounts.of addi-
tive [(NaPU3)n] was measured by the microscopic observaion_ 
These distributions were expressed by the log-normal distribution function or Griffith's distribu-
tion function_ The obtained results were as follows: 
(1) The particle size disribution was well expressed by the above two mathematical functions 
(2) The e妊ectof the additive was numericaly indicated by only two parameters involved in 
these function equations 
(3) Judging from the statistical method (χえtestand KOITMOrOpOB test)， itwas made clear that 


































結品粒の形は， Fig. 1 (a)に示すように，ほぼかどのとれた角柱状ないし板状の菱形をして




Fig. 1. Crystal shape of deposited 
dihydrated cacilum sulphate 
(a) and its projection (b) 
なお細形の針状結晶では，一定方向の短径のみを計測することが困難であった。
Table 1. Sample number and the amounts of 
the additive ([NaP03)η] 
Sample No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …of addit討 ト附l一回l 0.5 I 。 l 2 4 8 added (gIs) 
* ガラス状ポリメタリン酸ナトリウムは炭酸ナトリウムとリン酸からえられた第 lリン酸ナトリウムを再
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Particle size distribution histograms on a semi-Iog 
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プロットしてみると， Fig.4のように，ほぼ平行な直線群がえられる。 したがって， Fig.3の
分布は，いずれも対数標準偏差 logdが一定の対数正規分布であるとみられよう。
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Fig. 4. Log-normal distribution plots of some measured 
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Table 2. Parameters B and 
C involved in Gri伍th's
equatlOn 
Parameters 
run No. B C 
⑨-l 283 5.92 
(j)-l 283 5.92 
⑨-a 51.7 5.92 
② d 14.8 5.92 
① d 11.8 5.92 
図の上から実測分布はいずれも対数正規分布および Gri伍th分布の両方に適合しているよ






Table 3. Judgment by the conformity tests of histograms for calculation 
curves (from Log-normal distribution function and Gri伍th's
distribution function). 0; conform X; unconform 
工己蚕h石正面五I函tribut函nfunction Grifiith's distribution function 
χ2 Ko x2 K。
② d × × × × 
⑨-a 。 。 × × 
①-l 。 。 。 × 
⑨-l 。 。 × 。
K法では，理論分布の累積分布関数 F(x)とN個のデ戸タからえられる実測分布の累積分
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log lの 1れIρJれ β[1円(X1九02)) グループ F， 
① 0.8~ 1.0 。。。 。
② 1.0~ 1.2 3.5 2 0.66 1.5 
③1.2~ 1.4 10.0 12 -0.5 
ヘミ
④1.4~ 1.6 21.0 18 0.43 2.5 も
⑤1.6~ 1.8 30.0 31 0.03 ~ 1.55 1.5 
¥ 。
⑤1.8~2.0 23.0 27 0.69 -2.5 
⑦ 2.0~2.2 9.0 9 。 2.5 
⑧ 2.2，.;，2.4 2.5 。1.00 。
⑨ 2.4 ~2.6 。。。 。
max 0.025 






ム「① O~ 20 ② 20~ 40 - 5 
③ 40~ 60 133.11 33 
④ 60~ 80 121.41 13 
⑤ 80~ 100 112.61 10 
⑥100~ 120 1 6.81 7 
⑦120~ 140 1 3.81 3 

































2 3 4 5 6ワ 8
CO/7ιof additive (f!-/L) 
Fig. 5. Parameters log m and log d V.s. 






Conc. 01 additille (寄付)
Fig. 6. Parameters B and C vふ conc.of additive 
f同二三L位 p(-与)







よる変化を図示すれば Fig.5(対数正規分布関数表示の場合)， Fig. 6 (Gri伍th分布関数表示の
場合)のようになる。 Fig.5， Fig. 6の結果から，媒晶剤の効果を数値化して表現することがで
きる。
4. 結論
媒晶剤としてポリメタリン酸ナトリウムを用い，過飽和水溶液から二水石青を析出させ，
その結晶片の粒大分布を測定し，粒大分布の関数式表現法と媒品効果の数値化表現法について
検討した。 i欠の知見がえられた。
i) 粒大分布は，対数正規分布関数および Gri伍th分布関数の両者とによって非常によく
表現できる。
i) 媒品剤の効果は，上記2つの関数式中の2個のパラメタにより数値的に表わされる。
ii) ど法，コ Jレモゴロフ法によって，実測分布の理論分布関数への適合性を検討した。両
法の判定結果は多少くいちがうが， 一般に対数正規分布関数の方が， Gri伍th分布関数よりも
実測分布へ一層よく適合する。
媒品斉iJ原料のリン酸を提供された燐化学工業K.K.に謝意を表する。
(昭和 40年4月30日受理)
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